




































































































































































































































































































































































































































Shusaku Endo and Setagaya （2） 
Topics Related to Showa Women’s University
Mika Fueki
Abstract
This paper introduces an essay and a lecture related to Shusaku Endo 
and Showa Women’s University （SWU） in Setagaya, and examines Endo’s 
views about literary criticism.
The essay, “Watakushi no Nikki” （My Diary）, was published in Shincho 
in February 1964. In it Endo confesses that he writes lies in his diary and 
mocks the approach of SWU students who collect tips about the authors’ 
private lives in order to interpret those authors’ works. Endo, at that time, 
advocated a theory called “Criticism of Metaphysics” which asserts that 
readers and critics must interpret literary works based only on the works 
themselves, not on facts or ideas about the authors’ lives. This was sharply 
opposed to the approach advocated by SWU’s Kindai Bungaku Kenkyu Sosho 
（The Serial Study of Modern Literature, 77 vols, The Institute of Modern 
Culture, SWU, 1956-2001）.
The lecture, “My Literature and Life,” was delivered to students of SWU 
on 22 October, 1982.  No record is left of the lecture itself, but a printed 
description of a student’s impressions allows us to guess what he talked 
about. In this lecture Endo seems to have mentioned the unreliability of his 
own diary but also points out that in his work he pursues truth rather than 
facts. This seems to be a criticism of the above-mentioned ongoing study in　
which efforts were made to demonstrate causal relationships between 
authors’ lives and their works, but at the same time seems to be an 
encouragement to the students to pursue truth.   
Key words:  Shusaku Endo （遠藤周作）, Criticism of Metaphysics （メタフィジ
ック批評）, truth （真実）, fact-based literary research （事実に基づ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （昭和女子大学 人見記念講堂 所蔵）
─（38）─
え
て
」
の
日
付
を
記
し
た
）
に
は
、「
刊
行
に
先
だ
ち
、
そ
の
か
ど
で
を
祝
す
る
言
葉
を
学
界
、
文
壇
、
教
育
界
な
ど
各
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
津
田
左
右
吉
ほ
か
六
十
八
氏
の
餞
の
言
葉
と
、
新
聞
各
紙
の
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
5
）『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
別
巻
（
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
10
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
（
6
）「
朝
日
新
聞
」（
昭
33
（
一
九
五
八
）・
2
・
19
）
（
7
）（
5
）
に
同
じ
。
（
8
）
発
言
者
名
を
明
示
し
た
座
談
会
形
式
で
は
な
く
、
共
同
執
筆
・
共
同
提
唱
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
（
9
）「
芸
術
の
基
準
」（「
新
日
本
文
学
」
昭
31
（
一
九
五
六
）・
11
、
後
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
12
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
4
、
新
潮
社
に
所
収
）
（
10
）「
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
批
評
の
旗
の
下
に
1　
わ
れ
ら
の
風
土
を
越
え
て
」（「
文
學
界
」
昭
30
（
一
九
五
五
）・
4
）
（
11
）「
新
し
い
批
評
の
た
め
に
」（「
読
売
新
聞
」
夕
刊　
昭
32
（
一
九
五
七
）・
1
・
8
）
（
12
）（
10
）
に
同
じ
。
（
13
）「
芸
術
交
流
体
に
つ
い
て
」（「
文
学
」
昭
32
（
一
九
五
七
）・
5　
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
12
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
4
、
新
潮
社
に
所
収
）
（
14
）「
現
代
文
学
の
衰
頽
を
破
る
た
め
に
―
―
新
し
い
文
学
史
へ
の
提
唱
―
―
」（「
総
合
」
3
号
、
昭
32
（
一
九
五
七
）・
7
）
（
15
）
山
本
健
吉
「
★
ア
ン
ケ
ー
ト　
批
評
家
に
望
む　
回
答
三
十
四
氏
」（「
群
像
」
17-
7
号
、
昭
37
（
一
九
六
二
）・
7
）
で
、
遠
藤
は
「
あ
た
ら
し
い
文
學
史
を
」
と
題
し
、
次
の
様
に
回
答
し
て
い
る
。
　
　
 　
　
 
自
分
と
全
く
異
質
な
作
品
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
作
家
に
も
ふ
か
く
知
る
に
つ
け
思
い
も
か
け
ず
自
分
と
共
通
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
私
は
し
ば
し
ば
氣
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
共
通
し
た
も
の
は
ど
こ
か
ら
來
て
い
る
か
と
考
え
る
と
こ
れ
は
興
味
ぶ
か
い
が
、
そ
れ
は
世
代
が
一
緖
で
あ
る
と
か
、
同
じ
文
學
グ
ル
ー
プ
に
屬
し
て
い
た
と
か
言
う
た
め
で
は
な
く
、
も
つ
と
別
な
も
の
に
よ
る
の
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
前
時
代
の
作
家
か
ら
う
け
た
影
響
や
そ
れ
か
ら
の
脫
皮
の
し
か
た
な
ど
…
…
）／
だ
か
ら
現
代
の
文
學
史
の
う
ち
世
代
や
文
學
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
ま
と
め
た
り
區
別
け
し
た
り
す
る
文
學
史
に
私
は
い
つ
も
不
滿
を
も
つ
て
き
た
、
そ
れ
ら
は
文
學
史
と
い
う
よ
り
は
文
壇
史
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
の
作
家
間
の
文
學
的
に
共
通
し
た
も
の
、
文
學
的
に
關
係
し
た
も
の
を
前
の
時
代
と
の
結
び
つ
き
か
ら
見
つ
け
、
秩
序
を
あ
た
え
る
よ
う
な
文
學
史
を
批
評
家
が
書
い
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
16
）「
座
談
会　
『
近
代
文
學
』
の
功
罪
―
―
戰
後
派
文
学
と
第
三
の
新
人
―
―
」（「
三
田
文
学
」
昭
29
（
一
九
五
四
）・
3
）
（
17
）「
若
い
作
家
の
疑
問
―
―
作
中
人
物
の
描
き
方
に
つ
い
て
―
―
」（「
朝
日
新
聞
」
昭
31
（
一
九
五
六
）・
5
・
26
、
の
ち
に
『
よ
く
学
び
、
よ
く
遊
べ
』
昭
62
（
一
九
八
七
）・
1
、
集
英
社
文
庫
に
所
収
）。
そ
の
趣
旨
は
「
作
中
人
物
の
心
理
を
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
」
「
一
つ
の
行
動
の
背
後
に
も
様
々
の
情
念
や
複
雑
な
心
理
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
て
」
断
言
で
き
な
い
上
、
そ
の
「
複
雑
な
心
理
の
背
後
に
、
無
意
識
の
領
域
や
外
部
社
会
の
影
響
さ
え
考
え
て
し
ま
」
う
ゆ
え
、「
総
合
的
に
描
こ
う
」「
全
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
心
理
分
析
を
棄
て
ね
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
な
」
り
、
結
局
は
「
た
だ
主
語
と
動
詞
だ
け
で
、
つ
ま
り
作
中
人
物
の
外
部
現
象
し
か
描
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
で
あ
る
。
（
18
）「
技
術
批
評
の
必
要
―
―
奥
野
、
村
松
氏
の
論
争
を
作
家
の
立
場
か
ら
」（「
読
売
新
聞
」
夕
刊　
昭
32
（
一
九
五
七
）・
7
・
5
）
─（39）─
（
19
）
た
だ
、
こ
れ
は
遠
藤
の
思
い
込
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
人
見
圓
吉
は
「
世
に
出
る
ま
で
」
で
編
集
方
針
を
説
明
し
て
い
る
が
、『
叢
書
』
が
「
一
見
文
学
の
範
疇
外
の
業
績
を
も
取
り
扱
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
」
る
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
当
時
の
文
学
観
に
従
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
　
　
 　
　
 （
前
略
）
そ
の
時
代
の
文
学
は
そ
の
時
代
の
文
化
水
準
を
な
が
め
な
が
ら
取
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
時
代
々
々
の
文
学
に
功
績
の
あ
っ
た
人
は
な
る
丈
け
広
く
と
り
あ
げ
た
。
そ
こ
で
立
志
伝
と
も
見
ら
れ
る
そ
の
人
々
の
生
涯
を
伝
え
な
が
ら
作
品
と
の
連
関
性
を
た
ず
ね
、
次
い
で
時
代
と
云
う
基
盤
の
上
に
盛
り
上
っ
た
作
品
の
位
置
を
し
ら
べ
な
が
ら
そ
れ
等
が
如
何
に
愛
護
さ
れ
、
保
存
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
か
の
現
状
を
も
併
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
、
横
か
ら
み
れ
ば
そ
の
個
々
は
近
代
文
学
発
達
の
断
層
で
も
あ
り
、
年
輪
と
も
見
え
よ
う
し
、
縦
か
ら
す
れ
ば
八
十
年
を
貫
く
近
代
精
神
の
奔
流
で
も
あ
れ
ば
、
文
学
日
本
の
近
代
的
交
響
楽
も
聞
き
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
 
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
縦
と
横
の
関
係
、「
近
代
的
交
響
楽
」
は
、
海
外
文
学
や
古
典
を
も
視
野
に
入
れ
た
遠
藤
の
〈
芸
術
交
流
体
〉
よ
り
範
囲
は
狭
い
も
の
の
、
基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
（
20
）（
14
）
に
同
じ
（
21
）『
昭
和
女
子
大
学
令
和
2
年
度
入
学
生
用　
学
生
便
覧
』（
令
2
（
二
〇
二
〇
）
（
22
）「
昭
和
学
報
」
213
号
（
昭
57
（
一
九
八
二
）・
4
・
1
）
（
23
）「
昭
和
学
報
」
217
号
（
昭
57
（
一
九
八
二
）・
10
・
1
）
（
24
）「
聖
書
の
な
か
の
女
性
た
ち
」（「
婦
人
画
報
」
昭
33
（
一
九
五
八
）・
4
～
昭
34
（
一
九
五
九
）・
5
連
載
、
の
ち
に
『
聖
書
の
な
か
の
女
性
た
ち
』
昭
35
（
一
九
六
〇
）、
角
川
書
店
）
（
25
）「
聖
書
の
中
の
女
性
」（「
毎
日
新
聞
」
昭
37
（
一
九
六
二
）・
12
・
10
～
昭
38
（
一
九
六
三
）
2
・
4
、
全
八
回
連
載
、
の
ち
『
異
邦
人
の
立
場
か
ら
』
昭
54
（
一
九
七
九
）・
6
、
日
本
書
籍
に
所
収
）
（
26
）「
昭
和
学
報
」（
219
号
、
昭
57
（
一
九
八
二
）・
12
・
1
）
（
27
）
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト　
「
昭
和
学
報
」（
217
号　
昭
57
（
一
九
八
二
）・
10
・
1
）
に
は
、
六
月
二
十
二
日
に
実
施
し
た
、
学
報
委
員
会
主
催
の
本
学
全
学
生
対
象
「
読
書
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
結
果
発
表
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
好
き
な
作
家
ベ
ス
ト
10
の
学
年
別
で
遠
藤
は
一
年
五
位
、
二
年
二
位
、
三
年
五
位
、
四
年
三
位
、
全
体
二
位
に
つ
け
て
い
る
。
学
科
別
で
は
当
時
の
九
学
科
中
八
学
科
で
十
位
以
内
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
、
中
で
も
英
米
文
学
科
と
初
等
教
育
科
で
は
一
位
に
つ
け
て
い
る
。
記
事
内
で
は
「
全
国
読
書
世
論
調
査
」
結
果
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
遠
藤
は
十
位
以
内
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
28
）「
永
井
荷
風
―
―
そ
の
宿
命
の
軌
跡
―
―
」（「
文
學
界
」
昭
43
（
一
九
六
八
）・
10
、
12
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）
（
29
）「
現
代
日
本
文
学
に
対
す
る
私
の
不
満
―
―
聖
書
の
作
家
た
ち
か
ら
―
―
」（「
海
」
昭
44
（
一
九
六
九
）・
6
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）
（
30
）「
人
間
の
心
、
こ
の
テ
ル
の
ご
と
き
も
の
」（『
生
命
の
尊
厳
』
昭
48
（
一
九
七
三
）・
1
、
潮
出
版
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）
（
31
）「
父
の
宗
教
・
母
の
宗
教
―
―
マ
リ
ア
観
音
に
つ
い
て
―
―
」（「
文
藝
」
昭
42
（
一
九
六
七
）・
1
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
12
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
4
、
新
潮
社
に
所
収
）
で
「
ど
ん
な
人
に
も
、
ど
ん
な
作
家
に
も
彼
が
人
間
で
あ
る
限
り
、「
打
ち
あ
け
る
よ
り
は
む
し
ろ
死
を
選
ぶ
や
う
な
秘
密
」
が
暗
い
意
識
の
裏
に
か
く
れ
て
い
る
」
が
、
そ
の
秘
密
は
「
書
か
な
い
の
で
は
な
く
書
け
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
た
と
え
─（40）─
「
告
白
小
説
」
を
書
い
た
と
し
て
も
「
心
理
の
も
っ
と
奧
に
あ
る
世
界
―
―
あ
の
魂
の
領
域
ま
で
」
い
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
遠
藤
は
、
潜
伏
切
支
丹
に
そ
の
弱
さ
故
に
神
を
裏
切
る
う
し
ろ
め
た
さ
を
見
、
そ
れ
を
自
分
と
母
と
の
関
係
な
ど
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
。「
秘
密
」
と
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
は
遠
藤
の
昭
和
四
十
年
代
作
品
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
（
32
）
こ
う
し
た
「
真
実
」
追
求
の
言
及
の
時
期
を
経
て
、
昭
和
五
十
年
代
に
は
自
身
、
伝
記
を
書
き
な
が
ら
伝
記
の
限
界
と
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。
一
例
と
し
て
、「
人
間
の
な
か
の
Ｘ
」（「
海
」
昭
52
（
一
九
七
七
）・
8
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）
を
引
用
す
る
。
　
　
 　
　
 　
我
々
が
他
人
を
知
ろ
う
と
す
る
時
は
、
必
ず
自
分
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
な
秩
序
づ
け
を
意
識
的
、
無
意
識
的
に
す
る
と
言
う
こ
と
だ
。（
中
略
）
あ
る
人
物
の
生
涯
を
語
り
、
あ
る
人
物
の
肖
像
を
描
く
た
め
に
一
番
や
さ
し
い
方
法
は
、
当
の
人
物
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
「
秩
序
づ
け
」
の
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
今
、
関
心
を
も
っ
て
い
る
伝
記
、
も
し
く
は
伝
記
文
学
の
一
番
、
容
易
な
手
法
も
こ
の
「
秩
序
づ
け
」
方
法
だ
。
　
　
 
と
書
い
て
い
る
。
（
33
）『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
別
巻
（
平
12
（
二
〇
〇
〇
）・
10
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
に
「
叢
書
は
光
葉
会
、
昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
、
昭
和
女
子
大
学
を
経
て
近
代
文
化
研
究
所
か
ら
刊
行
さ
れ
、
歴
代
の
近
代
文
化
研
究
所
長
及
び
本
学
卒
業
生
の
兼
任
あ
る
い
は
専
任
研
究
室
員
に
受
け
継
が
れ
て
今
日
に
至
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
当
時
、
調
査
・
執
筆
は
既
に
学
生
の
手
を
離
れ
て
い
た
。
（
34
）
例
え
ば
「
心
が
し
ー
ん
と
す
る
瞬
間
」（『
ひ
と
り
を
愛
し
続
け
る
本
』
昭
61
（
一
九
八
六
）・
3
、
青
春
出
版
社
、
の
ち
に
平
4
（
一
九
九
二
）・
4
、
講
談
社
文
庫
に
所
収
）
に
は
、
日
常
生
活
と
は
「
崩
れ
た
」、「
散
文
的
」
な
も
の
で
あ
り
、「
だ
ら
し
な
く
、
汚
れ
て
お
り
、
そ
し
て
だ
ら
ー
ん
0
0
0
0
と
し
て
い
る
」
が
、「
こ
の
よ
う
に
散
文
的
で
、
だ
ら
し
な
く
、
う
す
穢
れ
た
我
々
の
日
常
生
活
0
0
に
も
「
し
ー
ん
」
と
し
た
何
か
が
入
り
こ
ん
で
く
る
時
が
あ
る
。
そ
の
時
を
私
は
「
人
生
の
時
」
と
よ
び
た
い
。
そ
れ
は
「
生
活
の
時
間
」
に
さ
し
こ
ん
で
き
た
「
人
生
の
時
間
」
な
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的
に
「
愛
す
る
者
と
死
別
し
た
時
」「
愛
す
る
者
か
ら
棄
て
ら
れ
た
時
」「
自
分
の
病
気
が
治
ら
ぬ
も
の
と
知
っ
た
時
」
を
例
に
挙
げ
、「
し
ー
ん
」
と
し
た
人
生
の
時
」
は
「
多
く
の
場
合
、
苦
し
み
と
共
に
訪
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
 
（
ふ
え
き　
み
か　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
准
教
授
・
近
代
文
化
研
究
所
所
員
研
究
員
）
